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INTRODUCTION
   Recently, various problems about male fertility have been solved with the rapid advance of 
endocrinology and molecular biology. 
   In this round-table discussion, I asked the specialists active in the first line to make presen-
tations about the results of male fertility obtained by using endocrinology, histology and analyses 
of sperm and seminal fluid, and the present situation of the diagnosis and treatment of male 
infertility. 
   The foregoing papers describe the present status of the diagnosis and treatment and future 
problems about male infertility and I am sure they give valuable knowledge for routine medical 
examination and treatment. 
                                                    (Acta Urol. Jpn. 34: 1929, 1988)








分析し,また男性不妊の診断と治療についての現況を,現 在第一線で御活躍中の専門家に発表 して頂 くこととし
た.
その内容についてはつぎの各論文をお読み頂きたいが,デ ィスカッションの中で各演者にとくに治療により妊
娠成立を期待できるものはどういう症例かをお話し頂いており,一つの結論を出された演者もある.いずれにせ
よ,こ こに示された内容はわが国における男性不妊の診断と治療の現在の動向と今後の問題点を示しており,明
日からの診療にも役立つものと確信 している.
(1988年7月12日受付)
